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科 学 カ レ ッ ジ（Durham College of Science, Newcastle upon 
Tyne））、1874年にリーズ・ヨークシャー科学カレッジ



























院の下に科学美術局（Science and Art Department）が設置さ
れるなどの動きが現れていた。1867年パリ万博ショックを
受けて、1868年に科学教育に関する議会特別委員会（Select 
Committee on Scientiﬁc Instruction）、1870年に科学教育と科学
の進歩に関する勅命委員会（Royal Commission on Scientiﬁc 
Instruction and the Advancement of Science）、1881年 に 技 術










ドン市・同業組合協会（City and Guilds of London Institute for 
































































































Whitworth）、W. フェアベアン（William Fairbairn）、C.F. バイ




























































年　度 １年次 ２年次 ３年次 合　計
1879-80 12 14  9 35
1880-81  9 10  7 26
1881-82 13  9  7 29
















1882  2  2
1883  1  2
1884  2  0
1885  2  3
1886  2  2
1887  2  1
1888  2  3  1
1889  4  4  1
1890  6  3  0
1891  4  3  0  1
1892  1  1  1  0
1893  2  3  1  1
1894  8  8  4  0
1895  5 10  4  0
1896  7  8  6  1
1897  8  8  4  2
1898  7  7  3  2
1899  8  8  4  3
1900 10 13  2  1
1901  6  8  8  2
1902  3  5  3  4



















































































































1884-85 24 21 *3 20 71
1885-86 27 13 7 11 18 12 84
1886-87 26 15 4 7 3 22 18 73 23
1887-88 44 21 1 5 2 27 21 62 13
1888-89 44 29 10 10 2 35 31 62 19
1889-90 46 18 9 12 2 39 29 57
1890-91 43 27 7 10 3 39 28 58 11
1891-92 52 27 9 13 6 50 38 101 21
1892-93 61 37 15 31 9 73 65 93 11
1893-94 59 21 11 26 20 64 56 53 13
1894-95 45 18 10 21 11 46 41 39 22
1895-96 44 21 14 13 9 47 47 52 19
1896-97 55 25 17 25 10 55 49 41 26
1897-98 45 15 21 17 17 52 46 43 21
1898-99 41 21 16 16 8 52 41 69 33
















































































































































































他工学 電信 工学 電信 工学 電信
1872 48  1
1873 47 47  6
1874 43 44 40 44
1875 48 42 38 42
1876 47 47 40 40
1877 47 43 39 47
1878 42 44 (24) 48 7
1879 34 12 41 (23) 43 6
1880 37  2 35 5 (28) 38 5
1881 22 33 1 (16) 35 1
1882 34 20 2 (22) 29 2
1883 40 25 2 (10) 16 2
1884 37 30 3 24 13 2
1885 42 19 2 25 13 2
1886 49 28 2 18 15 2 8
1887 43 35 2 21 15 2
1888 42 36 2 25 14 2
1889 44 28 2 28 15 2 9
1890 30 35 2 20 15 2
1891 33 24 2 29 15 2
1892 45 27 2 20 12 2
1893 28 33 3 21 12 3
1894 27 19 3 30 14 3
1895 36 23 3 18 12 3
1896 36 26 3 21 11 3
1897 44 29 3 22 13 3 5
1898 41 40 3 23 12 3 2
1899 43 37 4 33 15 4 4
1900 39 31 3 22 13 3 1
1901 35+2 30+2 5 28 21 3 4
1902 32+5 28+2 5 27+2 2 20 2 4
註　１）"Class Lists of Students from the Foundation of the College 
to the Present Time", Calendar of Royal Indian Engineering 


































































































































































































総数 ３年次 ディプロマ取得 総数 ３年次 ディプロマ取得
1885-86 14 13
1886-87 19 4 4 16 3 3
1887-88 26 6 6 30 5 4
1888-89 31 7 5 41 7 7
1889-90 32 5 3 64 12 11
1890-91 57 4 3 75 17 14
1891-92 67 10 7 82 17 12
1892-93 70 16 12 93 22 15
1893-94 71 19 13 95 24 14
1894-95 65 17 12 96 26 19
1895-96 67 23 19 88 26 19
1896-97 80 18 12 71 27 14
1897-98 97 23 19 77 20 16
1898-99 112 30 23 83 20 9
1899-00 115 29 19 95 30 19
註　 １） 学 生 総 数 はReport of the Council to the Members of the 
Institute for the Year 1938 , 1939, pp. xii-xiii.
　　２）３年次とディプロマ取得はAnnual Report of the Council of 






































































































註　A.B.W. Kennedy, "The Use and Equipment of Engineering 
Laboratories", Minutes of Proceedings of the Institution of Civil 



































































1850-51 22  8(36%) 10(45%)  4(18%)
1860-61 54 17(31%) 28(52%)  9(17%)
1870-71 34 11(32%) 16(47%)  7(21%)
1880-81 30  2( 7%) 12(40%) 16(53%)
1890-91 57 10(18%) 18(32%) 29(51%)



























1890-91 105 112 19
1891-92 107 123 19
1892-93 107 125 25
1893-94 93 108 18
1894-95 81 91 30
1895-96 69 78 20
1896-97 66 77 15
1897-98 61 67 17 3
1898-99 80 91 11* 6
1899-00 85 96 18* 4
1900-01 97 106 22* 15
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